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a prudencia de
libermann nos conflitos
com a autoridade
Libermann teve de gerir muitos conflitos com autoridades
civis e religiosas: os Senhores de escravos, M inisterio e
Comandantes de Marinha, o bispo de Autun, contra a madre
Javouhey e autoridades religiosas que se the opuseraml
Libermann coloca^se na posigao do fraco, que luta pela
justiga, frente ao mais forte que elel Quantos paises sem
democracia nem liberdade de expressdo obrigam a muita
prudencia e discrigao os que se batem pela justiga! A prdtica
de Libermann nao podera ajudar e iluminar os que vivem em
tais circunstdncias?

I. Prudencia de Libermann frente a alguns conflitos
1. R elagoes com os Senhores de escravos:
Libermann escreve na regra de 1840 (Cap. 9Q, art.6): « (Os missionarios) serao os advogados, os protectores e os defensores dos fracos
e dos pequenos contra os seus opressores. Todo o seu modo de actuar
deve ser orientado por uma santa dogura e prudencia recebidas do
Mestre com muita fidelidade»2.
Artigo 14: «Far-se-6 tudo o que se puder para estabelecer entre
ricos e pobres, brancos ou negros, a caridade crista que fara com que
todos os homens sejam irmaos em Jesus Cristo, a fim de desfazer os desprezos e a indiferenga de uma parte, as invejas e os odios da outra. Mas
e preciso uma grande prudencia em tudo isto, para nao estragar tudo».
1Arsene Aubert, missionario espiritano, trabalhou quinze anos em Africa, oito anos
em Guadalupe e 9 anos na formagao biblica dos futuros missiondrios da Congregagdo
do Espirito Santo. Foi vigario provincial da Franqa. Actualmente orienta e anima
encontros e retiros sobre a espiritualidade de Libermann.
2 Regra Provisoria, 1- parte, cap. 9 s, Art. 6- (ND. II p .256) com a explicagao na Glosa
p. 50s.
missao espiritana, Ano 9 (2010) n.s 18, 45-61
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A explicagao de Libermann parece pouco conhecida: «Nas colonias e pafses indigenas, encontramos uma multidao de infelizes vivendo
na dependencia de homens que, muitas vezes, os tratam de uma forma
hornvel. Toca ao missionario defender o oprimido, o ffaco, contra quern
o maltrata. Mas que se acautele do impulso da indignagao ou outra
paixao e impressao violenta que podem despertar em si. E imperioso
que o missionario se controle para nao cair na imprudencia de excitar o
outro lado e, assim, nada fazer pelos infelizes que procura defender.
Lembre-se do que tem em vista: minorar os males destes desafortunados; por isso, empregue todos os meios ao seu alcance para tal, e evite o
que disso o pode afastar. Que recorra a autoridade, a palavras e suplicas,
a dogura, segundo o estado e disposigoes dos opressores.
“Se o missionario
«Se o missionario tem ascendente sobre eles, entao que lhes fale
tem ascendente
com energia, que reprove a injustiga com dignidade. Mas se a influensobre eles, entao cia e pequena para este tom de autoridade, e mais prudente dissimular
que lhes fale com a injustiga e desempenhar um papel secundario; meter-nos, quanto
energia, que
possrvel, na maneira de proceder destes homens, duros para com os
reprove a
subaltemos, compreender as faltas que lhes reprovamos, etc.; talvez
injustiga com
nos insinuemos no seu espirito e os preparemos para sentimentos de
dignidade.”
clemencia e moderagao que temos em vista. Agindo assim com esta
prudencia e cautela, poder-se-a obter o que se deseja; procedendo
bruscamente e com sentimentos de amargor e de indignagao que nos
vem, so faremos irritar mais estes homens e tornados mais crueis, porque melindrados, para com os infelizes que queremos socorrer. Arriscamo-nos a um mal irremediavel».
«Dissimular a injustiga, ter tambem em conta as faltas dos escravos, intervir segundo o estado e as disposigoes dos opressores»: sera
duplicidade, dupla linguagem ou prudencia demasiado humana? Pensa-lo sera nao ter em conta o contexto. A escravatura na Colonias
ffancesas era entao regida pela «Codigo dos Negros» (Code Noire) 1685, revisto em 1724, aplicado ate 1848 - que dava aos Senhores o
poder total sobre os escravos: marcagao a ferro quente, mutilagao, chicote. As Colonias nao tinham bispos mas prefeitos apostolicos, nomeados pela administragao civil, a depender tambem dos Senhores, cujas
«plantagoes» aproveitam a economia da Metropole. Quantos padres
nao regressaram a Metropole so por os Senhores os julgarem muito
proximos dos Negros! Os missionarios do Coragao de Maria, fundados
como padres para os negros, preparam a emancipagao sem nela falarem, sob pena de expulsao e, portanto, priva-los de quern mais os estimava! A atitude do missionario deve adaptar-se as «disposigoes dos
opressores»: se o senhor aceita o servigo do padre, podera falar e reprovar a sua injustiga; senao e imprudencia e empregar outro meio: «dissimular a injustiga, ganhar o espirito dos opressores» para os dispor a
sentimentos de clemencia e de moderagao! O missionario tenha pre
sente o seu papel: «diminuigao dos males» dos escravos!
Por outro lado, a igreja havia aceitado «o Codigo dos Negros»!
O Cardeal Etchegaray, presidindo ao coloquio de Roma «A escravatu46

missao espiritana

A rsene A ubert

ra, negagao do humana», 1998, declarava: «este coloquio historico
deve ajudar-nos a compreender o porque e como a Igreja (...) nem
sempre esteve na vanguarda da luta contra a escravatura, mais cuidadosa da sua humanizagao do que da aboligao. O que hoje parece uma
evidencia, denunciar a escravatura como negagao do humano, nao foi
assim atraves dos seculos na Igreja como na socledade, misturadas
como estavam mutuamente e apoiando-se uma na outra, com motivos
de tolerancia e ate de legitimagao do sistema, com certas condigoes
falaciosas e por vezes baixamente casufsticas» (Memoire Spiritaine,
n° 9, 199. p. 6). Libermann nao poderia ter proposto a Roma o projecto da sua obra missionaria em 1840 se se opusesse a pratica da Igreja na
epoca!
2. Relagoes com os chefes civis e militares:
Em Novembro de 1843, o Ministerio da Marinha oferece a Libermann uma «convengao» vantajosa para os seus missionaries ffanceses: transporte, subsfdio, assistencia medica, proteegao, construgoes.
Libermann sabe que o Ministerio tern intengoes polfticas: a Inglaterra
paga aos seus missionaries protestantes em Africa, por isso a Franga vai
fazer o mesmo aos seus, para a sua influencia em Africa! Monsenhor
Barron foi ja uma das vftimas: os senhores da Marinha desprezaram-no
por ele nao ser frances. Quanto aos missionaries, Libermann foi «manipulado» pelo Ministro, comprometendo a sua liberdade. Em Libre
ville, na dedicagao de uma igreja construfda pela Marinha, o comandante vem com «um piquete de soldados»; o padre Briot recusa a
entrada na igreja a estes «maometanos e idolatras»; vexado, o comandante retira-se e envia ao Ministro um relatorio contra estes missionarios. O Ministro remete-o a Libermann que os desculpa dizendo-lhe
que «os melhores morreram»; depois escreve ao padre Briot.
Libermann recomenda ao padre Briot (02.08.1847, ND 9Q,239ss)
«Regras de Prudencia»: «a situagao da Missao em Africa necessita de
boas condigSes com os comandantes. Nao vejo qualquer possibilidade “E preciso muita
prudencia no
de contomar estas relagoes. O grande talento do missionario em tais
conjunto da
circunstancias, e manter a amizade ou ao menos boas relagoes com os
vossa conduta”
chefes civis e militares e com os comandantes dos navios de passageiros, e a liberdade possfvel no seu ministerio. Sera um grande mal se
“Quando nao
todos esses agentes os virem contrarios ao Goverrio... E preciso muita
prudencia no conjunto da vossa conduta: nunca se metam nos assun- puderem fazer o
tos politicos, ... obsequiar todos os que vos rodeiam, trata-los com que vos pedem”
dogura, caridade e cortesia. Ser com eles simples e polidos, ffuto da
“tratai-os com
caridade. Quando nao puderem fazer o que vos pedem, por exemplo,
baptizar os polfgamos, passar por cima dos preceitos Evangelho, etc., dogura e carida
quando vos pedirem esta especie de coisas, tratai-os com dogura e ca de, satisfazendoos o melhor
ridade, satisfazendo-os o melhor possfvel, embora recusando...
Tenho certas regras de prudencia a dar-lhe na relagao com os possfvel, embora
recusando...”
chefes civis e militares:
1-Evitar, quanto possfvel, de lhes dar a entender que tern qualmissao espiritana
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quer desconfianga sobre as suas boas disposigoes para consigo;
para isso basta um ar de confianga e acgao como se nao descon'
fiasse de nada, razao suficiente para eles nao mostrarem a ma
disposigao que ate nao terao. Estes militares agem habitualmente sob a impressao que os domina; se agir como lhe recomendo,
essa ma impressao nao se desenvolvera porque, geralmente, sao
homens de um bom fundo.
2 '...Seja firme em tudo o que e do seu dever, com dogura e
humildade - e proprio dos soldados usarem a sua autoridade
com brusquidao, violencia, e altivez... Pela nossa dogura amoleceremos tal rigidez, pela moderagao a violencia, e pela humilda'
de a altivez.
3'Tome cautela para evitar os choques. Estao habituados a nao
se rebaixar aos seus inferiores: dada uma ordem nao cedem mais,
apoiando'Se nos seus galoes; se tentar ficar por cima, nao tardarao a vingar-se noutras circunstancias. Quando acontecer, apesar das sua cautelas, que querem mandar fora do seu ambito,
deixe passar o primeiro momento e nada de discussao irritante.
Passado este momento, e aproveitando uma circunstancia mais
favoravel, tente passar a sua ideia. Resistir logo de seguida, excitara a paixao e o seu amor proprio, e nao conseguira nada...
4- Quando veneer na proposta, evitar um certo ar de triunfo, e
nao de a entender que venceu. Seja delicado, e nao insista sempre no mesmo. Humildade e caridade, sem o humilhar sob qualquer pretexto. Imaginamos que e bom fazer sentir que se enganaram e foram longe de mais. E uma estrategia errada que
lisonjeia o nosso amor proprio e produz muito mal.
5- Em caso de um pedido a fazer aos comandantes, nao escreva;
va ve-los e oriente pouco a pouco a conversa para o assunto.
Prepare o terreno e fago o pedido de viva voz. Por exemplo, se
tiver uma dedicagao solene a fazer, querendo que os operarios
nao trabalhem ao domingo, que nao haja toda a gente a meterse nisso; consiga ou nao o que pretende, uma visita podera amenizar o que custa ao Comandante, sobre tudo nunca use de intolerancia da sua parte....».

“Pela nossa
dogura amoleceremos tal rigidez,
pela moderagao a
violencia, e pela
humildade a
altivez.”

Estas «regras de prudencia» mostram «o realismo e a espiritualidade praticas» de Libermann: impossrvel evitar as relagoes dos missio
naries com os chefes, daf ter em conta a sua maneira de ser e mentalidade; frente a eles, o missionario esta numa posigao de fraqueza e
dependencia, portanto, «tomar cautela e evitar os choques», e nao falar com sobranceria; se se vence qualquer posigao, evitar o ar de triunfo. Escrever raramente, preferir o dialogo para «preparar o terreno e
fazer o pedido de viva voz». «Humildade e caridade e nao humilhar sob
qualquer pretexto!». Suavizar a rigidez dos chefes pela dogura e amaciar a violencia com a moderagao. O conselho de Libermann e: «insinuar-se no espfrito dos chefes» para os dispor a clemencia e moderamissao espiritana
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gao. A espiritualidade de Libermann e «pratica», senao nao sera “A espiritualida
de de Libermann
«apostolica»!
A Levavasseur: o cordeiro nao morde o lobo que o ataca! Levavasseur enviou a Libermann um relatorio contra o Director do Inte
rior. Libermann responde-lhe a 22.08.1844:
«Li com muito interesse o seu relatorio. Parece-me, contudo,
que ao repetir as palavras do Director usa um tom muito azedo. Era
melhor um tom mais de caridade, sem ferir. Nao me diz nada de contundente, mas, sem o afirmar, supoe ma fe no Director. Nao duvido da
sua ma fe e intengao, contudo um espfrito de moderagao, de dogura e
caridade esta mais conforme a nossa maneira de ser. Nosso Senhor
envia-nos como cordeiros para o meio de lobos. O cordeiro nao morde
o lobo que o ataca. Creio que supoe o Director em erro; dizer, por
exemplo, que gente mal formada e de ma intengao lhe encheu os ouvidos de coisas falsas a seu respeito, que e lastimavel que um homem
bem intencionado contrarie os seus desejos e ponha obstaculos ao bem
a fazer. Prove depois clara e fortemente, mas com calma e sangue frio,
que as ideias insinuadas sobre si pelo Director, nao sao exactas. Uma
linguagem moderada e pacffica e que e conforme ao espfrito do Divino
Mestre. Um cordeiro nao se defende do lobo atacando-o. Mais, humanamente falando, uma linguagem assim como indico da mais resultado
que a vivacidade descontrolada; dispoe melhor o espirito dos outros
(22.08.44, ND. VI 316 s).

e «pratica»,
senao nao sera
«apostolica»”

Monsenhor Truffet recusa qualquer contacto com a Administragao:
Vigario Apostolico de Dakar, Mons. Truffet, muito solfcito da
independencia da Igreja, quer denunciar a «convengao» com o Ministerio da Marinha. Impoe um regime alimentar desadaptado. Doente,
recusa o medico da Administragao. Morre poucos meses depois em
Africa.Libermann escreve ao P. Levavasseur (24.02.1848, ND, 79-85)
apontando os dois erros de Mons. Truffet:
«Apesar de um grande e elevado espfrito, cometeu dois erros
que expuseram gravemente a Missao. As duas faltas nasceram do ar
dor exagerado do seu zelo pela gloria de Deus e exaltagao da Santa
Igreja, e, ainda mais, por uma certa inexperiencia dos assuntos, que, a
meu ver, nao podem ser substitufdos pela santidade e virtude em almas
ardentes e de imaginagao forte. Daf o primeiro erro, que lhe custou a
vida e de quern havia muito a esperar, se continuasse a viver. Para dar
uma ideia do perigo: basta dizer-lhe que o P. Briot foi acometido de
uma disenteria muito comum no Gabao e veio a Dakar para se curar;
a mudanga de ares ja quase o tinha curado. Chegado de Dakar retomou o regime habitual e a doenga voltou.
Quando Mons. Truffet morreu, o mal do P. Briot era tal que
causava inquietagao e, entretanto, os confrades cheios dos princfpios
missao espiritana
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de Mons. Truffet, de fervor e apostolado, mas na pratica um pouco
exagerados, nao quiseram que regressasse a Europa para se tratar. Preferiram que um missionario morresse no seu posto a tratar-se. Decidiram-se, enfim, a remete-lo e chegou-nos quase completamente restabelecido. Com esta especie de principios, pode-se provocar grandes
catastrofes e ocasionar a ruina da Missao.
« 0 segundo erro foi administrative: proveio de uma grande pureza de vistas e do fervor dos seus desejos. Ao ver que o Clero Colonial
era incomodado e entravado no ministerio, cortou as re la te s com o
Govemo. Desejou romper o acordo e comegou a faze-lo. Os missiona
ries pensavam o mesmo. Por pouco que cortaram os apoios do Governo aos nove missionaries e nove irmaos. Dai, 1700 francos a menos
para a Missao; ficaram sem passagem gratuita e transporte de um posto
ao outro, nem a ragao de pao e arroz; no total 25.000 francos a menos;
mas nem era o pior. Os missionarios comegaram a ser vistos como
inimigos do Govemo, e dai, uma serie de dificuldades, penas e incomodos.
«Estou convencido (e e tambem o parecer do Nuncio) dada a
penuria em que se encontra a Missao, ela corre o risco de fechar...
Respondi aos nossos bravos confrades que era assunto administrative
em que nao se deviam meter, que me expusessem as dificuldades e eu
procuraria dar-lhes remedio. Disse sempre que este assunto me fez so
fter muito, e ate ja o estava a adivinhar. Os missionarios tern a cabega
quente e nao sao capazes de se moderar; percebem, regra geral, pouco
de administragao; so veem a dificuldade presente e querem resolve-la
com impetuosidade; nao veem o perigo que correm de estragar tudo».
“«os bons
Para Libermann, «os bons prindpios» nao chegam, e preciso
principios» nao
aplica-los com dogura e discernimento. «Um prinefpio importante na
chegam, e preciso aegao, e isto em tudo, e estar de sobreaviso contra a perfeigao ideal. E
aplica-los com
preciso planear as coisas para o sucesso, saber como proceder para por
dogura e discer- em pratica os melhores meios da execugao; mas nao e menos impor
nimento.”
tante adaptar-se, saber ceder e acomodar-se as pessoas, as coisas e circunstancias que se encontram», escreveu ao P. Lossedat, (15.04.1846,
ND VIII, 112).

3.
A madre Javouhey, vitima do bispo de Autun, pede aju
Libermann:
Ana Maria Javouhey (1779-1851) fundou as Irmas de S. Jose de
Cluny, congregagao para o ensino, aprovada por despacho real de 17
de Janeiro de 1827. A 28 de Abril de 1835, Mons. de Hericourt (bispo
de Autun), de acordo com Mons. Affre (Paris), com Mons. Lemercier
(Beauvais) e com o P. Fourdinier (superior do Espirito Santo), impos a
Madre Javouhey novos estatutos, sendo o bispo de Autun o unico su
perior geral da Congregagao, com um unico noviciado em Cluny; a
superiora foi obrigada a assinar. Apos novas dificuldades, a 28 de Agosto de 1845, a superiora propos em Cluny as novigas e postulantes que
escolhessem, ou seja, ficarem em Cluny sob a autoridade do Bispo de
50
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Autun, ou partirem com ela para Paris; 73 em 80 seguiram-na! Mons.
de Hericourt pede entao ao Arcebispo de Paris para lhes fechar a capela e espalha o panfleto, um «momento de iniquidade», a acusar Javouhey de se subtrair a autoridade dos bispos e desviar em favor da
familia fundos dos escravos. Mons. Gignoux, a 23.10.1845, oferece-se
ao bispo de Autun como conciliador, necessidade de aproximagao e
dois noviciados. A «Paz de Autun», assinada a 15.10.1846, garante os
direitos da fundadora e salva a face do bispo.
A Madre Javouhey tern larga experiencia missionaria: Bourbon
(1817), Senegal (1819), Mana na Guiana (1828'1833, depois 1836'
1842) onde preparou e libertou os escravos. Em Bourbon, um padre
provoca um cisma entre as Irmas. Na Guiana, os Colonos fazemdhe
oposigao, Mons. Gillier, prefeito apostolico, proibedhe a confissao e
comunhao durante 15 meses. Manda para a Franga Senegaleses e pa'
ga-lhes os estudos para o sacerdocio: sao ordenados tres em 1840 na
rua Lhomond.
Libermann contacta Javouhey (20.02.1844) para aproveitar a
sua experiencia missionaria. Escrevia ela a uma irma: «Antes de seis
meses, irei a Roma com um Santo Fundador de uma ordem destinada
a conversao dos Negros... Se visseis estes bons Padres!... O primeiro a
ser inspirado foi um judeu convertido. O Superior tornou'se nosso di'
rector espiritual; vou pedir ao Santo Padre, o Papa, e ele vai por de
acordo os nossos bispos». Ajuda Libermann junto dos missionaries e
informa-o sobre a vida em Africa.
Depois da morte de Fourdinier (5.10.1845) ela interveio junto
do Nuncio e do Ministro para a nomeagao de Libermann como superior da Congregagao do Espirito Santo.
Libermann admira Javouhey no meio das suas dificuldades. Escreve a Levavasseur (26.05.1844, ND VI, 200 s): «Temos alguns con'
tactos com a superiora, que me parece boa. Dizem muito mal dela, mas
“Essa pessoa
creio que a maior parte nao passa de calunias e o resto e exagero. Essa
sofreu
muito e
pessoa soffeu muito e continua a softer, e a forma doce e submissa com
continua
a
softer,
que soffe tudo e muito a seu favor: os nossos contactos poderao ser
e
a
forma
doce
e
muito uteis a Obra dos Negros».
submissa
com
Mais ainda (14.11.1844), ND VI, 425 s): «A sua Superiora Geral esforga'se por fazer por nos tudo o que pode ... Estou muito ligado que soffe tudo e
muito a seu
a ela». Depois, de maneira mais explicita, a 26.01.845, (ND. VII, 28):
favor:
os nossos
«AssegurO'VOs que sempre encontrei esta superiora como precisava.
contactos
Uma verdadeira mulher, superiora e fundadora. Nao e preciso ir com
poderao ser
ar de a dominar, indicar os seus direitos, nem contrariada. Creio que
muito
uteis a
todas as religiosas, sobretudo as superioras, tern este defeito. Um con'
Obra
dos
tra: e que esta bela pessoa nao e muito instruida, nem foi bem orientaNegros.”
da, como tambem nao tern conhecimentos exactos da vida religiosa,
apesar da formagao que fez.
«Dai resultaram dois males: l.QNao deu um espirito bastante
religioso a sua Congregagao; 2.QProcuraram abusar da sua ignorancia
e falta de experiencia, o que leva a Congregagao a uma falsa posigao.
missao espiritana
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“«Creio, minha
honrada madre,
ser bom que nao
digais nada dos
nossos contactos:
carregara com
todos os inimigos
que eu tenho no
arcebispado de
Paris e outros, e
meter-me-a em
guerra com os
seus».”

52

Pode haver religiosas que se tenham portado mal, mas tambem ai ha
exagero. Por-me-ei a cautela, irei com precaugao, mas procurarei ser
util a esta Congregagao... Sao 400 religiosas em Franga e 250 nas Colonias. O assunto e muito delicado. Ha obstaculos exteriores a Congregagao, independentes da sua vontade, e que me obrigam a avangar
com muita suavidade e com prudencia.
«A Madre tern confianga em mim e fez todos os esforgos para
ficarmos a superiores da sua Congregagao. Fiquei assustado. Fiz-lhe ver
que isso seria completamente impossivel. Convenga-se bem que serei
muito prudente, e que avangarei com reserva. As nossas relagoes nao
ultrapassarao ligagoes de benevolencia...».
A Madre Javouhey desejava a ajuda de Libermann no conflito
com o bispo de Autun. Libermann escusou-se! Escreveudhe
(13.06.1844, ND VI, 235^237): «Creio, minha honrada madre, ser
bom que nao digais nada dos nossos contactos: carregara com todos os
inimigos que eu tenho no arcebispado de Paris e outros, e meter-me-a
em guerra com os seus». Libermann ao P. Schwinhammer (8.07.1844,
ND. VI 264-265): «Quanto ao superiorato em questao, cada vez o
desejo menos. E preciso mudar e temos Mons. dAutun e Mons. de
Beauvais: nao tenho desejo algum de me embrulhar nem com um nem
com outro...».
Libermann escreve ao bispo de Autun, 13.09.1845 (ND VII,
302-304): «Soube por Mons. de Amiens, que a senhora superiora da
Congregagao das Irmas de S. Jose de Cluny tern a intengao de ir a
Roma a apresentar-me como superior da sua Congregagao. Pego a
V.Ex.cia de me acreditar que nao estou de acordo com a Rev. Madre
Javouhey neste assunto.
«Ha dois anos que me veio ver pela primeira vez e me propos o
Superiorato da sua Congregagao. Desconhecendo o estado das coisas,
e vendo o bem que podia resultar das minhas relagoes com a Congregagao de S. Jose, para as nossas Missoes dos Negros eu nao quis nem
aceitar nem recusar. Fui, portanto, com a Madre a Beauvais. Tive uma
conversa com Mons. Gignoux sobre este assunto. Vi nele uma questao
de litigio entre dois bispos e disse a Mons. Beauvais que, em caso nenhum, eu nao podia entrar na vontade da Madre Javouhey sobre o
Superiorato da sua Congregagao a nao ser com o consentimento e sob
as ordens de V. Em.cia ou dos dois bispos em conjunto, esteja a razao
de que lado estiver. Sabendo, depois, do estado da Congregagao de S.
Jose, vi a impossibilidade absoluta de me encarregar deste superiorato;
o cargo seria muito penoso e as dificuldades demasiado grandes; verme-ia obrigado a negligenciar inteiramente a minha propria congrega
gao e corria o risco de perder a benevolencia dos senhores Bispos, o
que seria a maior de todas as afligoes, e o maior perigo para a obra de
que Deus me encarregou...
«Embora firmemente resolvido a nao aceitar o superiorato desta
congregagao, tenho entretanto mantido relagoes do foro ultimo com a
Madre Javouhey; esforcei-me por ganhar a sua confianga, porque afli-
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gi-me com o estado interior desta congregagao, e sinto viva inquietagao devido aos grandes perigos em que a vejo. Nao posso encarar, sem
ser tornado de medo, as 250 religiosas espalhadas por diferentes paises
longmquos, mal formadas na vida religiosa, pertencendo a uma congregagao que se arrisca a cada momento a ser dissolvida. Espero que os
meus contactos possam, com o tempo, ser uteis a Madre Javouhey para
a fazer entrar em graga com V. Em.cia e contribuir para restabelecer o
espirito religioso na sua Congregagao. Tenho a certeza, Monsenhor,
que depois de tudo o que lhe digo, V. Em.cia nao vai duvidar da pureza das minhas intengoes e nao desaprove a minha conduta.
«Sinto toda a pena que deve causar a vossa solicitude pastoral
um assunto tao dificil. Ficarei triste se por minha falta aumentar. Se
puder ser de qualquer utilidade na reconciliagao destas religiosas, de
todo o coragao, Monsenhor, oferego os meus servigos e me ponho totalmente a vossa disposigao...»
A Madre Javouhey ajudou muitas vezes Libermann. Ele nao esconde a sua admiragao por ela, vendo as dificuldades da sua Congregagao: o seu crescimento rapido, formagao talvez deficiente por inexperiencia, ausencia da superiora geral (as comunicagoes eram lentas).
Conhece as injustigas e calunias contra ela. Alguns viam em Libermann uma falta de coragem na carta ao bispo de Autun. Pede ao bispo
para nao o tomar como conivente da Madre Javouhey que quer ir a
Roma apresenta-lo como superior das Irmas. Libermann recusou, mas
nao sera demasiado dizer que ele nao esta acordo com a Madre Javouhey? Fala das dificuldades das irmas, mas e o bispo a suposta vftima de
uma «questao tao dificil», embora nao se mencione o panfleto do bispo, nem as suas pretensoes injustificadas.
Vejamos o contexto: em finais de 1845, a obra de Libermann
esta numa situagao precaria! Depois da morte dp P. Fourdinier
(05.01.1845), a Madre Javouhey intervem junto do Nuncio e do Ministro da Marinha para a nomeagao de Libermann como superior do
“Uma posigao
Espirito Santo; mas o P. Leguay, apos a sua eleigao, arrasta o projecto
realista de um
da uniao, multiplica os ataques a Libermann e acusa-o de ser o «hipohomem em
crita intrigante» (Carta de Tisserant ao Nuncio, 05.10.1845). Libermann pensa que o P. Leguay lhe vai fazer «perder as Colonias» e expul- situagao precaria,
sar os seus missionaries. A primeira equipa de missionaries em Africa mais do que sem
coragem!”
e vitimada e o encaminhamento dos missionaries para a Australia e
Madagascar esta cheio de incertezas. Os padres Fourdinier e Leguay
estao do lado de Mons. Guillier, prefeito apostolico da Guiana, que
tanto fez softer a Madre Javouhey.
Libermann tern «inimigos» no arcebispado de Paris e em muitos
lados! Libermann tambem esta ameagado! Tenta «insinuar-se» no espirito do bispo de Autun para nao ter mais um adversario e, se possfvel,
«ser de qualquer utilidade para a reconciliagao destas Religiosas». Uma
posigao realista de um homem em situagao precaria, mais do que sem
coragem!
missao espiritana
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4' Liberm ann em dificuldade com a s autoridades religiosas:
O P. Fourdinier, superior dos Espiritanos, tem o monopolio do
envio de padres para as Colonias. Recusa os missionaries de Libermann. A 17.12.1842 diz ao P. Desgenettes: «Falta-nos territorio...
todas as portas se fecham». Mons. Barron, vigario apostolico das Duas
Guines procura missionaries; Desgenettes fala-lhe de Libermann, e a
20.12.1842, Barron faz um acordo com Libermann para o envio de
missionaries para a Guine.
O P. Fourdinier «aniquilar-nos-a se puder» (a Collin, Agosto de
1844, ND. VI, 323). « 0 santo homem sera muito perigoso para nos, se
puder. Faz todo o possivel por nos arruinar, e isto com os melhores
sentimentos e com zelo pelo melhor bem. Creio que esta com receio de
que podemos prejudicar os seus missionarios» (ND VI, 330 a Levavasseur, 26.08.1844).
«Ja disse a boa madre que fuja de qualquer assunto com o bom
superior do Espirito Santo que com as melhores intengoes do mundo
nos arruinaria, com medo de lhes fazermos mal. Disse-lhe que vou
olhar para outra parte para o envio dos meus missionaries. Penso que
a Madre Javouhey lhe falou e logo se pos contra mim» (ND VI 487s a
Schwindenhammer, 20.12.1844).
Fourdinier morre a 05.10.1845. Libermann propoe ao Ministerio unir o Sagrado Coragao de Maria aos Espiritanos. «Nao so os Espiritanos sao inuteis as Colonias, mas ate as prejudicam. Tenho vergonha e tomo quase como uma falta dizer isto» (a Javouhey, 09.03.1845,
ND VII, 87 s).
A eleigao do P. Leguay atrasa todo o processo de uniao. Liber
mann escreve a Levavasseur (06-09.1845, ND VII, 288): «Estava a
pensar na uniao com o Espirito Santo, mas o superior actual, embora
um santo homem, e obstaculo absolute; penso-a impossivel para o momento; deixa-nos o espirito a sofrer. O Nuncio quer-nos muito no lugar dos do Espirito Santo, mas nao se mete neste assunto. Todas as
boas promessas que o Ministro lhe fizera a respeito das Colonias cairam
todas por terra. Parece-me que o Ministro nao aborda pessoas capazes
de lhe clarificar as ideias. E certo que nao podem entender convenientemente os assuntos eclesiasticos; nem fazem a minima ideia da problematica evangelizadora das Colonias. Com estas duas falhas, so podem
fazer trapalhadas». O P. Tisserant conta ao Nuncio a oposigao do P.
Leguay a Libermann: «Ele declarou-nos sem rebugos uma guerra aberta. O P. Leguay acusa Libermann de ma fe e de indelicadeza. Enfim,
prediz que pela sua conduta e mau procedimento, que qualifica de hipocrisia intrigante, a nossa Sociedade acabara mal; ... nao exagero
nada e nao digo tudo» (05.10.1845, ND 478-480).
Libermann escreve ao P. Collin (24.02.1848, ND X, 871): « 0 P.
Leguay quer sem duvida a toda a forga que deixemos Bourbon, mas
nao conseguira ... Fez sempre pedidos e tudo o que pode para nos eliminar. Todas as arremetidas que empregou contra nos, tomou-nos os
chefes de repartigao favoraveis, porque sao homens praticos e de dis54
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cemimento. Veem o P. Leguay a atormenta-los constantemente, falando contra nos e contra mim, e eu sem dizer uma palavra em desfavor do Espirito Santo.
Sempre evitei falar sobre este Seminario e
sempre procedi como se nao soubesse que o P. Leguay agia contra nos.
Aflige-me muito ver esta dissidencia por parte de um homem que quer
o bem. Vou, por meu lado, fazer tal injuria a Deus e escandalo diante
dos homens, procurando estragar e desfazer o bem que o P. Leguay
pode fazer? Por mim, fico tranquilo e digo que se o bom Deus nao nos
quer em Bourbon, serar-se^a deste modo para nos fazer regressar; se
nos quer, nada podera o P. Leguay contra nos e nao regressaremos...
Abandonemos todas as coisas a divina Providencia e fiquemos em
Paz». flffpM 1 RH|| p § M
:
Assim, apesar das numerosas demarches do P. Leguay junto do
Ministerio, Libermann pela sua dogura conquistou «muitos chefes de
repartigao»!

“Libermann pela
sua doQura
conquistou
«muitos chefes
de repartigao»!”

Mons. Dalmond, prefeito de Madagascar, «tomomme por um
paz d’alma»!
Libermann a Levavasseur: «Se o bom Mons. Dalmond tivesse
sido mais razoa-vel connosco, uma partida para Madagascar poder-seia facilmente tense organizado em Bourbon. Penso que me tomou por
um paz d’alma, porque so lhe falei com moderagao e condescendencia,
mesmo se lhe manifestava as minhas razoes de descontentamento.
Vejo bem a verdade do que me havia dito noutras circunstancias; e
preciso ser um pouco mais mordaz e falar mais alto para se atingir o que
se quer! Mas nao sou capaz disso, e preciso de conservar a dogura, ao
por a minhas razoes. Se me ponho com argumentos inaceitaveis, nao
ando para a ffente e eis tudo» (10.12.1845, ND VII,427).
Mons. Brady (Australia) «enganomnos», pos em perigo a vida
dos nossos confrades e proibimlhes o ministerio dos Sacramentos!
A 24.92.1848 (ND X, 94s) Libermann ajuda o P. Thevaux, em
tao na ilha Maurfcia, a aproveitar as proprias dificuldades:
«Agora importa dizer uma palavra ao conjunto da sua conduta:
L | Em suma, fez bem em exigir que as condigoes fossem observadas no principal, por exemplo no que e de regra em viverem sempre
dois, e que um estrangeiro nao seja superior da comunidade. Foi demasiado rfgido em coisas menos importantes. Na situagao em que se em
contra e preciso ceder ate ao ultimo limite.
2.
QNao conservou bastante calma e sangue frio, deixomse irritar demasiado e revoltar pela ideia da gritante injusti^a, etc... Cometeimse muitos erros nestas excitag.oes interiores. Espero que tenha
aprendido em tudo isto. Sejam quais forem as injustices que nos fagam,
o nosso espirito deve-se manter em paz diante de Deus. E preciso sobretudo evitar falar e agir debaixo dessa excita^ao.
3.
- Talvez, e provavelmente, houve um pouco de impetuosidade
na sua conduta e palavras. E defeito contra o qual em geral deve estar
atento.
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4.2 Enfim, as suas cartas a Mons. Brady foram delicadas e respeitadoras, em alguns termos, e verdade, mas um pouco imaturo no conjunto, bem como na formulagao das ideias.
Creio que em todos estes defeitos se encontra muita inexperiencia dos homens e das coisas e, deste lado ainda, ha a tirar um bem real
da sua conduta. O sofrimento ensina-lhe muitas coisas e a necessidade
de voltar a tudo o que aconteceu e a j untar todos os detalhes; fez-lhe
aprofundar as coisas, bem como ver mais claro aquilo em que falhou.
Resta-lhe entregar-se nas maos de Deus para corrigir o que ha de imperfeito e defeituoso na sua alma».
Espantoso como Libermann convida o P. Thevaux a tirar proveito das injustigas soffidas na Australia, por parte de Mons. Brady:
«Resultara um bem real para a sua conduta!». Nao e a espiritualidade
“O ressentimento habitual de Libermann? O ressentimento so pode paralisar, ao passo
so pode paralisar, que a humildade, mesmo nestes fracassos e injustigas, e fonte de dina
ao passo que a
mismo!
humildade,
mesmo nestes
Com Mons. Afiffe, arcebispo de Paris.
fracassos e
Pouco depois da abertura do Noviciado, Libermann esteve quainjustigas, e fonte se a deixar o seu lugar de superior para evitar a rivalidade de Mons.
de dinamismo!” Affre. Escreve ao P. Carbon a 05.10.1841 (ND. Ill 33 ss): «Esperamos,

com o tempo, quando tivermos comegado a trabalhar, que os preconceitos que se levantam contra as obras novas, cairao pouco a pouco.
Eis o ponto da situagao, ... quando soube que havia a ideia de nomear
Mons. de Paris chefe de todas as Colonias ffancesas, e que pensava
fundar uma sociedade de missionaries para os Negros. E certo que se
Monsenhor estabelecesse uma congregagao semelhante, far-nos-ia
mal: seriam duas obras que se emperravam e se impediriam de vingar.
Afligir-me-ia de verdade prejudicar assim as excelentes disposigoes
que Monsenhor teria para bem dos Negros das Colonias francesas...
De outro lado, digo-lhe que em consciencia eu nao podia deixar cair
este belo prinefpio que Deus concedeu a nossa obra, nem deixar em
debandada o grupinho de jovens que se juntaram a mim e ao P. Levavasseur, como bem sabe.
« 0 obstaculo unico neste momento, sou eu proprio. Apos o que
me disseram de todos os lados, procuram desde ha tempos, espalhar
toda a sorte de preconceitos contra mim em todos os que rodeiam o
Monsenhor. Estes preconceitos terao ou nao fundamento? Nao consigo ver nada... Se este obstaculo lhe parece inultrapassavel, pode dizer
a Monsenhor que o assunto se fara sem mim; porque eu nao consigo de
forma alguma fazer parte de uma obra, se nao lhe for util e ate se me
tomar prejudicial. Contanto que fosse a bom termo para a gloria de
Deus, quer seja por mim ou por outro, isso me e igual. O importante e
encontrar um homem que convenha a Monsenhor e que possua a confianga dos que se juntaram a mim. Ora, eu creio que o encontraremos,
com a ajuda de Deus, no P. de Brandt.»
Uma vez aberto o Noviciado em La Neuville, nas incertezas do
missao espiritana
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ano 1841, Libermann pensou que entao o caminho seria mais facil.
Mas que fazer com o arcebispo nomeado para Paris, Mons.Affre? « 0
unico obstaculo neste momento sou eu, diz ele, pronto a ceder o lugar
ao P. de Brandt, bem visto pelo arcebispo de Paris. Mas bem depressa
se encoraja! Ha outros que empurram Libermann a unir-se aos missk>
narios da Santa Cruz, mas Libermann fica fiel a missao que pensa ter
recebido de Deus e que Roma lhe confirmou.
Mons. Sibour, arcebispo de Paris, ameaga «a existencia legal» da
Congregagao do Espirito Santo depois da fusao (Setembro de 1848),
porque o P. Leguay, superior, obteve da Propaganda um decreto
(11.03.1848) alterando os estatutos de 1824 e retirando ao arcebispo
de Paris a autoridade sobre a Congregagao. Libermann esta.muitas
vezes doente durante dois anos, muito assoberbado pela reforma do
Seminario e criagao dos bispados coloniais, preocupado pelo estado da
Congregagao (aceitar a fusao, santidade e unidade entre os missiona
ries) . Ele multiplica os contactos com Mons. Sibour. Explica que a
Congregagao, implantada em varias dioceses de muitos paises, deve
depender de Roma e nao de um bispo particular. Para obter legados
(quantia de 2.000 francos, castelo de Maulevrier), a Congregagao precisa que o arcebispo ateste o seu estatuto juridico; o arcebispo poe
como condigao o reconhecimento da sua autoridade e o regresso aos
estatutos anteriores! Entao Libermann renuncia aqueles dons!
Mons. Sibour, (23-01-1849, ND X I458, ss): «As vossas primeiras
constituigoes... lembra.. .os principios de dependencia que o devem ligar ao Ordinario. Estes principios... tomam-se em 1816 uma condigao
rigorosa do reconhecimento legal que obtivera naquela epoca. Pelos fins
de 1847, apresentaram a Propaganda, para obter um novo decreto para
as vossas Constituigoes, mas mantendo cuidadosamente tudo o que dizia respeito a autoridade do arcebispo de Paris, quer na jurisdigao quer
na confirmagao do Superior... Por outro lado, parece-me certo que haveis evitado dizer a Propaganda que se vos subtraisseis a jurisdigao do
arcebispo de Paris, ficarfeis sem existencia legal».
19 de Fevereiro de 1849, Libermann convida Mons. Sibour a
tratar o assunto com a Propaganda: «Como um decreto da Sagrada
Congregagao aprovou as novas Constituigoes que submete a Sociedade a sua jurisdigao imediata, ... somos constituidos sob a sua depen
dencia, mesmo quanto as obras fora das Missoes e, por conseguinte,
nao podemos, sem a sua autorizagao, voltar ao estado anterior... Parece-me ate que nao podemos dirimir a questao, pois so somos objecto de
dificuldade que deve ser resolvida pela Sagrada Congregagao, de acordo com V. Em.cia».
A 9 de Margo 1849, o arcebispo responde (ND XI, 463): «Sabeis, Senhores, que nao fui eu nem o meu predecessor que induziram
misstio espiritana
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a Propaganda em erro, ou que a levamos a uma medida desastrosa para
a vossa Congregagao. Nao somente a autoridade diocesana nao tomou
qualquer iniciativa nas demarches que fizeram a este respeito, mas
completamente as ignorou e o decreto de 11 de Margo de 1848...,
nunca foi notificado. Compreendei, portanto, Senhores, que vos pertence e nao a mim o dever de clarificar a Propaganda e fazer a rectificagao de um decreto que e a ruina do vosso Seminario.
A 30 de Dezembro de 1849, Libermann envia ao Prefeito da
Propaganda uma carta oficial, ditada por Mons. Sibour (ND XI,329332): «Sua Ex.cia o P. Leguay solicitou em 1847 a modificagao das
antigas Constituigoes... Resultou dessa modificagao para a nossa Sociedade uma situagao nova, cujas consequencias muito graves nao foram notadas pelo P. Leguay, nao tendo sido assinaladas a Sagrada
Congregagao... Acreditando que a Sagrada Congregagao nao foi avisada deste perigo quando aprovou as nossas Novas Constituigoes e que
ela nao teria dado a sua aprovagao se disso tivesse conhecimento, acreditei ter agido conforme as intengSes de V. Em.cia Rev.ma para o bem
da nossa Sociedade, propondo-lbe revogar o decreto de 11 de Margo
de 1848 ...».
Mas Libermann juntou uma carta confidencial a Mons. Bamabo, secretario da Propaganda (ND XI, 332 ss): «Vejo-me na necessidade de vos dar sobre este assunto certas explicagoes que nao pude assinalar na carta oficial ... Sinto todo o perigo da nossa situagao;
entretanto eu nao posso em consciencia ceder ao desejo do Mons.
Arcebispo e isto por tres razoes: A primeira, temo que Monsenhor nao
queira ingerir-se na administragao interior da comunidade, embora
tendo uma influencia directa sobre o Seminario Colonial, e indirecta
sobre as nossas Missoes. A segunda, Monsenhor nao querendo exercer
a sua autoridade sobre as casas que temos em Franga, fora da diocese
de Paris... A terceira, e que receio que o Arcebispo nao quer ter a alta
jurisdigao sobre o Seminario Colonial... Vi-me obrigado a resistir a sua
vontade... Enviou-me uma minuta que devia copiar, assinar e enviar
a V. Em.cia. Como o perigo de perder a nossa existencia legal e serio,
sobretudo se o Arcebispo esta contra nos; como por outro lado, Mon
senhor persistira certamente na vontade de nos fazer voltar as nossas
antigas Constituigoes, vejo-me obrigado a apresentar a questao a Sagrada Congregagao sob a forma de um pedido; e temendo ofender
Monsenhor se eu escrevesse sem lhe mostrar a minha carta, eu vi-me
obrigado a copiar a minuta que me havia dado.»
A propaganda fez arrastar as coisas e o Nuncio convida Mons.
Sibour a esperar!
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II. E a pratica de Libermann conforme a actualidade, ao menos em certos casos?
1. R ealism o do pobre ou do fraco frente ao s m ais fortes que elel
Irritar os Senhores dos escravos, toma-los-a mais crueis; vingarse-ao neles e farao expulsar os unicos padres que estao proximos dos
Negros. Lembremo-nos do contexto da escravatura e do galicanismo!
A situagao da Missao em Africa precisa das relagoes com os
Comandantes. «Te-los contentes, mas nao seguir sempre o seu conselho». «Nao escuteis facilmente os boatos dos que percorrem a costa
quando vos falam das p op ulates que visitaram... Examinai as coisas
segundo o espfrito de Jesus Cristo, com independencia e sem preconceitos seja de quern for, cheios e animados da caridade de Deus e do
zelo puro que o seu Espfrito vos inspira. Estou certo que julgareis de
maneira bem diferente os nossos pobres Negros, de forma diversa dos
que falam deles» (Comunidade de Dakar, 19.11.1947, N D IX , 331).
Mons. Truffet impos um regime inadaptado e recusou o contacto com a Administragao. «Estas duas faltas provinham do ardor extre
me do seu zelo pela gloria de Deus e exaltagao da Santa Igreja, e mais,
de uma certa inexperiencia na materia, que, estou certo, nao pode ser
substitufda pela santidade e virtude nas almas ardentes em que a imaginagao e forte».
A Madre Javouhey e vftima do Arcebispo de Autun. Mas Liber
mann tambem esta em situagao delicada: «Acho bom, cara Madre, que
nao conteis a ninguem nada das nossas conversas: carregareis com todos os inimigos que tenho no Arcebispado de Paris e outros, e por-meeis em guerra com os vossos» (13 de Junho de 1848, ND VI, 235 s).

“Examinai as
coisas segundo o
espfrito de Jesus
Cristo, com
independencia e
sem preconceitos
seja de quern for,
cheios e anima
dos da caridade
de Deus e do zelo
puro que o seu
Espfrito vos
inspira.”

2. P revenir a s confrontagoes de forga, pelo dialogo e qualidade
de relagoes:
O missionario recorrera a autoridade ou a dogura segundo o estado e a disposigao dos opressores, por causa da situagao em tempo de
escravatura: Os «antinegr6fLlos» expulsaram Monnet «negrofilo»!
Quantos padres «amigos dos Negros» foram recambiados para a metropole?!
Com os chefes civis e militares: « 0 grande talento do missionario e manter boa amizade ou ao menos boas relagoes com os chefes
civis e militares, ...a par da liberdade do seu ministerio. Evitar, tanto
quanto possfvel, dar-lhes a entender que tendes alguma desconfianga
das suas boas disposigoes a vosso respeito. Evitar falar e agir com autoridade, quero dizer com altivez. Sede firmes em tudo quanto e dever do
vosso estado, mas sede-o com dogura e humildade; e normal que os
soldados usem a autoridade com rigidez, violencia e altivez— E necessario amolecer a sua rigidez com a nossa moderagao e quebrar a sua
altivez com a nossa humildade. Precavei-vos contra os choques. Se,
apesar de tudo, um Comandante se pronuncia sobre o que nao e da sua
competencia, tanto quanto e possfvel contemporizai no primeiro momissao espiritana
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mento, e evitai uma discussao irritante. Se estais por cima, evitai um
certo ar de triunfo, nao queirais dar a entender que ganhastes a ques
t s . Sede humildes e caridosos e nao humilheis os outros, seja por que
motivo for. Parece-nos que as vezes e preciso fazer-lhes sentir o engano
e que foram longe de mais. E falso e mau metodo que lisonjeia o nosso
amor proprio e que produz sempre o mal. Escrevei raramente quando
tendes um pedido a fazer aos Comandantes; ide ve-los, e conduzi a
pouco e pouco a conversa para o assunto; preparai o terreno e fazei o
pedido de viva voz».
«Insinuar-se no espfrito» dos Senhores...; assim, preparai-los
para sentimentos de clemencia e de moderagao que lhes queremos
comunicar. Agindo com esta prudencia e moderagao, chega-se ao favor que se pretende... As vezes dissimular a injustiga e prudencia...;
entrar, quanto possfvel, na visao destes homens duros para com os seus
inferiores, e compreender as faltas em que tern alguma razao». Libermann escreve ao Bispo de Autun: «Sinto toda a magoa que um assunto tao dificil deve causar a sua solicitude pastoral; sinto muita pena se
contribuf para a aumentar. Se eu pudesse ser de algum prestimo para a
reconciliagao destas Religiosas, de todo o coragao, Monsenhor, vos
ofereceria os meus servigos e estou inteiramente a vossa disposigao...».

3. Firm e no objectivo, m as suave quanto aos meios p ara a i chegar:
«Que o missionario se lembre do que deve ter em vista, a diminuigao dos males que soffem estes desafortunados, e por isso, ele langa
mao de todos os meios que o podem levar a esta finalidade, evitando o
que dai o pode afastar».
“Procurar a paz e
Procurar a paz e a reconciliagao sem vencedores nem vencidos.
a reconciliagao
Libermann nao responde a ataques contra ele, a nao ser que comprosem vencedores metam a obra que lhe esta confiada, o que fara com dogura e humildanem vencidos.”
de. Quern disse: felizes os perseguidos? Jesus deixou-se livremente condenar como blasfemador e inimigo do povo: foi a sua paixao inutil!?
Ser senhor de si, prudente e discrete: nao dizer tudo, fe na Providencia, tirar partido mesmo das oposigoes (carta ao P. Thevaux)!
Procurar apoios exteriores. Observar as regras da Igreja. As exigencias de Mons. Sibour sao inaceitaveis; Libermann procura uma plataforma de entendimento para nao perder a «existencia legal» da Congregagao, e leva o debate a Roma.
4. A ctu alidade ou «fidelidade in ven tiva»?
O compromisso na «Justiga e Paz» nao pode levar a usar as mesmas armas em democracia com liberdade de opiniao, e nas ditaduras
em que qualquer crftica pode levar a expulsao ou a prisao. Certos discursos de «Justiga e Paz» sao pouco proprios nos regimes que se impoem pela injustiga e pela violencia! A condigao de estrangeiro pode
exigir uma certa reserva. Libermann diz a Propaganda: «basta um sopro para destruir tudo» (Memorial de 1846).
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Para alguns, a pratica de Libermann, a sua moderagao, a vontade de <<reconciliagao», servem os regimes ou as pessoas culpaveis da
injustiga e impedem acgoes mais corajosas e mais eficazes. Outros res'
“Javouhey e
pondem: na sua epoca e a sua maneira, Javouhey e Libermann fizeram
Libermann
muito, quer pelos escravos quer pela missao crista em Africa.
fizeram muito,
A distancia cultural e historica entre o tempo de Libermann e o
quer pelos
nosso e grande. A eclesiologia nao e a mesma, nem o papel das ONGs,
escravos quer
nem o peso da opiniao intemacional ou local! Hoje em dia, Libermann
nao agiria exactamente como em 1840. Mas «o seu espirito» continua pela missao crista
em Africa.”
fonte de dinamismo e de inspiragao. A Regra de Vida Espiritana fala
de «fidelidade inventiva ao carisma dos fundadores»!
Asene Aubert
Chevilly, 9 de Novembro de 2009
(Tradugao de Joaquim Pereira Francisco e Ernesto Neiva)
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